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9. SUMMARY OF RESEARCH RESULTS 
  In this study, we retrospectively analyzed the relation ship of low birth weight infants (LBWIs) to 
pregnant women's health and their community lifestyles involved in stress, their social support, and quality 
of life and working satisfaction in pregnancy. The degrees of this participation were analyzed regarding the 
region. In proportion to low birth weight infants and normal birth weight infants (control group), mothers of 
500 low birth weight infants (33% of the total number of low weight births) and of 1000 normal birth weight 
infants (more than 2500g or more than 37 weeks )(6.5% of the total number of normal weight births) were 
extracted at random from each whole city town and village in Kumamoto Prefecture. The anonymous 
questionnaire were mailed to mothers who had received the explanation of the purpose of the investigation 
from a community health nurses in the region and had got agreement. We got the data from mothers of 306 
LBWIs and of 409 normal birth weight infants who were born in 2003 in Kumamoto Prefecture. The 
contents of the investigation involve pregnant woman's health condition, maternal feelings, stress, social 
supports, quality of life and working satisfaction, and lifestyles during pregnancy. And they were made to 
the point.  
We did two factor analysis of variance of regional factor and baby's weight factors, and evaluated 
the questionnaire items that the effects was seen in the analysis in regard to pregnancy complications and 
the community life styles.          
Maternal body weight prior to pregnancy, maternal weight gain and pregnancy complications influenced 
LBWIs. Mothers in the rural area were recognizing the social support of the health promotion, the medical 
treatment, and welfare from the city. These degrees of satisfaction were also high. It was suggested that 
such a regional element act on the control of the LBWIs 
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             １. 緒 言 











とりあげ、熊本県におけるその年次推移を、27 年間（1968 年-1997 年）にわた
って解析し、熊本県をはじめ全都道府県の人口動態統計の解析を行い、低出生
体重の発生に関する以下の４つの特性を明らかにしてきた。 
 １）熊本県をはじめ全国的に、第１期（1974 年−1976 年）:低出生体重児発生
率が低下するのに伴って周産期死亡率も低下する、第２期（1977 年−1991 年）:
低出生体重児の発生率が停滞しながら周産期死亡率が低下する、第３期（1992
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年−1994 年）:低出生体重児発生率が上昇しつつ周産期死亡率は低下するが、そ
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２.研究方法 














間型は林野率 80%かつ耕地率は 10%未満の地域である。 
 














同年 12 月 31 日まで出生し、３）熊本県の 84 市町村の出生台帳より、200２年
の出生数を基に 84 市町村別比例配分数を無作為に抽出する。４）低出生体重児 
500 名（熊本県、2002 年出生数の 33％）。正体重児（コントロール群：37 週以
後かつ 2500g以上の出生児）1000 名（熊本県、2002 年出生数の 6.5％）を抽出





 調査票の回収数は 729 名、回収率 48.6％であったが、本研究における解析対
象者は地域と出生体重の記載がない者、妊娠中に他県から移住して来た５人を
除いて、低出生体重児 306 名（低出生体重児総数に対する 61.2%の回収率）、正
体重児 409 名（正体重児総数に対する 40.9％の回収率）合計 71５名とした。 
 ４.調査項目および調査方法 
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５. 統計解析 
    調査内容の項目ごとに集計し統計学的解析を行い検討した。産科的（生物
学）要因である母親の年齢、身長、出生体重、妊娠週数、母体体重および肥満
度は分布を確認し、地域要因（都市部と農村部）と体重要因（正体重児と低出
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   ６.倫理的配慮 






















































































































欠食」は 35 名（24％）、「疲労時休養しない」37 名（25％）、「９時間以内の労働
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表 1 
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図 2 
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   表 2   調査項目とカテゴリー 
産科的要因 
 ・母親の年齢と身長、妊娠週数、子の出生体重、妊娠前体重と肥満度（BMI） 




・日常生活の出来事--（11 項目）経験の有無と主観的ストレス感との関係  
     1.ほとんど関係なかった。2.やや関係があった３.大いに関係あった。 
 
・妊娠に伴う不安  --（15 項目）妊娠にともなう不安と主観的ストレス感と 
 の関係            
   1.ほとんど関係なかった。2.やや関係があった３.大いに関係あった。 
 
・妊娠中の気持ち（８項目） 
 1.よくあった。 2.時々あった、3.あまりなかった、４.全然なかった。 
・ソーシャルサポートの認知----（仕事／家事／育児／介護の支援-6 項目） 
           -----（地域・家族の人間関係-7 項目） 
         -----（病・産院／保健センターの支援-6 項目） 
   1.いつも，２.時々 3.めったにない （逆点項目である） 
 
・生活満足度（13 項目）、職場満足（7項目） 
     1，不満，2.どちらかといえば不満、3.どちらでもいえない、 
   ４.どちらかといえば満足 5.満足。 
 
・妊娠中の生活習慣  （8 項目）1.実行 0.実行なし 
    得点が高いほど，主観的ストレス感が高い、ソーシャルサポートの認知 
  が高い、満足度が高い、良い生活習慣の実行あり（評価は森本の基準に 
  従い、0〜4=不良、5〜6=中、7〜8=良好 とした。 
表 3 
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